Ursinus College

Digital Commons @ Ursinus College
Atlas of German Folklore

Ahnenerbe: Documents From Nazi Germany,
1936-1945

2-10-1944

Letter from Heinrich Harmjanz to Wolfram Sievers,
February 10, 1944
Heinrich Harmjanz

Follow this and additional works at: https://digitalcommons.ursinus.edu/atlas_german_folklore
Part of the European History Commons, Folklore Commons, Intellectual History Commons,
and the Social and Cultural Anthropology Commons
Click here to let us know how access to this document benefits you.
Recommended Citation
Harmjanz, Heinrich, "Letter from Heinrich Harmjanz to Wolfram Sievers, February 10, 1944" (1944). Atlas of German Folklore. 1.
https://digitalcommons.ursinus.edu/atlas_german_folklore/1

This Letter is brought to you for free and open access by the Ahnenerbe: Documents From Nazi Germany, 1936-1945 at Digital Commons @ Ursinus
College. It has been accepted for inclusion in Atlas of German Folklore by an authorized administrator of Digital Commons @ Ursinus College. For
more information, please contact aprock@ursinus.edu.

den lo.2.44

J

Mein li eb er KaI!R'ad Sievers!
,Sndlich komme. ich wieder dazu,Dir ftir Deine
Briefe und sonstigen Gedenken herzlich zu danT
ken.Sei bitte nicht ungehalten,daB das alles
etwas spat

kommt.~fir

hatten bei der Truppe dur ;

Feindeinwirkung viel 3chaden und Durch ·3 inander,
dann mal wieder flir einige Tage nach Haus und
dort zwischen Scherben und sonstigem Ordnung zu
bringen versucht,3achen gepackt und mit Umstanden fortbringen konnen usw,sodaB ich zunachst
nicht viel zur eigenen Besinnung gekommen bin.
Deine 1-Veihnachtsgabe flir mich hat mich ebenso
tiberrascht wie erfreut;am mei-sten

aber danke

ich Dir,daB Du mich in der Aufstellung der Mit-1
arbeiter des Ahnenerbes,die Soldat sind,nicht
nur nicht vergassen,sondern auch so besonders

erw~hnt

hast!Du weiBt vielleicht garnicht,wie gut

das alles nach so manchen Enttauschungen tut.Auch
der Kalender des Ahnenerbes war mir eine Freude,besonders,wm es jetzt solchb Kostbarkeiten ja

tar

nicl

mehr gibt.
Bedankt sei Du auch,daB Du Dich um die Sachen des
'Atlas' kti.mmernlasst;wir hatten schon

i ITL..~ er

tiber-

leg t wohin im".iErnstfall damit,wussten aber keinen
reohten Rat,weil ja solch ein Wegbringen mit viel
Geld(Kisten,Packer usw.) verbunden ist.Nun hast Du
weiter eine Losung gefunden und wir alle wollen hof·
fen,daB wir alles fortschaffen konne n,ehe etwas zer·
stort 1st.Den Bericht uber den letzten Tagesangriff
auf F:rmkfurt habe ich noch nicht. Fraulein Dr •. ,
schri eb mir vor einig en Tag en, wegen der"Zei t sc hrif t
fur Volkskunde"im ZusaI!IDlenha.rig mi t einem Brief von
Dir deswegen an sie. Es ist richtig,daB ich Dir

einm~

mal davon sprach,die Zs mit dem 50.Jg einzustellen.
Meine Beweggrlinde l agen in dem Tod Rohrs ,meiner Mili tarzei t, dem Mili tardi enst fast all er

i.Ii

tarb ei ter

usw.Verheien will ich Dir dabei nicht,daB ich
darnals auch unter dem EinfluB mancher Enttauschunge!
stand,die Du Dir ja denken kannst.Aber
manche~s

nun,wo sich

fur dieZs uhd auch mich geklart hat, bin

ich der Meinung sie auch unter erschwerten Umstande:
weiterzuflihren . Was aber die Auffassung des Kamerader
Wolfram-Wien betrifft,so lcann ich ihr nicht beiptl:ich
ten . W. ist vom Kameraden :mst und auch mir etwa seit

1939 laufend gebeten und sogar aufgefordert worden,
sich auch an der Zs zu beteiligen;er hat mir dann
auch zugesagt,aber niemals seine Zusage gehalten .
Wenn er sich beklagt,er mlisse seine Aufsatze liberall verstreut unterbringen,so brauch.te er diese
dorge nicht zu haben und konnte sich leicht an die
Volkskundezeitschrift des Ahnenerbes wenden und er
wurde ohne Zogern seine Arbeiten los . Vielleicht
lasst Du ihm das einmal mitteilen,aber er wird genau wie frtihetsich nicht gern'exponier'n

wollen!~

•ehr ich nicht sagen;doch er tate der Sache einen
grossen Gefallen,wenn er dem Ahnenerbe zuliebe aucl:
in deren

Z~s

schrieb als irgend bei kleinen Zss

seine Aufsatze

~u

verstreuen.Dassabe war es

Schwalm; er hat immer all es Itlogliche zugesagt,abe ...
nicht einmal _e ine Besprechung sich leis-t en konnen.
Noch eins darf ich gleich noch einflechten:d:ie anliegende Abschrmft eines Sotreibens des Ahnenerbestiftungsverlages an mich gibt mir,was die rot unt
terstrictienen Stellen besagen;dooh erneut zu

.n-

ken AnlaB!Wenn ein Verleger mir mitteilt,daB er
durch Druc <kostenzuschusse gar keinen G-ewinn hat,
so muB das jeder Autorals aufforderung betrachten,
in keinem Fall mehr Druckkostenzuschusse unter
den heutigen muhseeligerr Verhaltnissen beizubringen;man scheint den Verleger gar zu kranken??Wenn
aber"M1nen eigenen Worten der"Druckkostenzuschu.B
ilberhaupt erst die Herausgabe ermoglicht", so rohe:ht
der Verleger enweder nicht recht zu wissen,waq er
sagen will,oder er ist ein schlechter Kaufmann!Mir
ware es im vorliegenden Fall lieber,ich hatte wieder Zeiten mit dem

Stiftungsver~ag,wo

es weniger

• wie frlihen
schwierig und widerspruchsloser hergw.ng
Ioh bitte Dioh recht darum,daB auoh hier wieder
ungestorte Yerhal tnisse eintreten.Nur Deinetwegen7
nicht des Verlages wegen bleibe ich mit der Zs

beim Stiftungsverlag.Und Du weiBt ja genau so ;wie
ich,warum ich damis grade mit vielen Schwierigkeiten
von de Gruyter-Verlag zu Euch Uberwechselte.Und es
hatte mich bislang wahrhaftig nicht gereut.---Nun
:ei mir auch deshalb nicht bos,daB ich das auch noch
Dir vortrug.Aber Du bist nun mal der"Vater vom Ganzen" dort,bei dem man weiB,daB es dann auch klappt,
wenn Du Deine Hande Uber der Sache hast.
Ich hoffe,daB Du in den Weihnachts- und Neujahrstatagen mit Deiner Frau und den Kindern recht schone .
Tage in Huhe hattest.Ich weiB im Augenblick nicht
re~ht,wo

Du Deine Familie untergebracht he:t;aber sie

wird ja ganz in Sicherheit sein.Du selbst wirst wie
'mmer viel um die Ohren haben und viel unterwegs sei.n
Ich wtinschte Dir auch mal eine rechte Ausspannung,
aber die kann man nach meiner .1..1.einung nur beim Militar im

~ insatz

haben;da kommt man auf ganz andre Ge-

danken und entspannt sich.
Nun SchluB!Bleib gesund und bewahre mir Deine Kameradschaft.binen HandkuB ftir Deine

v~rehrte

Gattin!

Dir selbst alles Gute;ich bleihe mit Dank und herz-

lichen Grils$en

w~e

immeT

~erbundenheit
·"

•

an Dioh

in kameradschaftlicbei

und Heil Hitler
Dein

